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ABSTRACT
This paper aims to clarify the roles and significance of urban parks for residents who use them in their daily
life. Generally, urban parks are planned to provide people open space with natural atmosphere and greens in ur-
banized areas. Among urban parks managed by municipal governments, block parks are the smallest type and
placed most abundantly. In this study, observation surveys in daytime in Sabae City, Fukui Prefecture, were con-
ducted to know why people come to or what people do in block parks from September to December of 1998.
The selected three block parks are located in residential, commercial, and industrial zones.
The collected data make clear the following evidence : (1) the numbers of daytime users depend on the loca-
tion of block parks. Many people cross the block parks in commercial zones, while a few people come to the
block parks in industrial zones and spend time there. (2) Many female users appear in block parks at weekdays,
while more male do at weekends. (3) Purposes of usage changes with time from early morning to evening. The
frequency of usage purpose depends on users’ generation and gender, weekdays or weekends, location of block
parks, and extents of block parks. For example, “adult women cross block parks in daytime of weekdays,” “in-
fant and small children play with their parent or grandparent at weekday mornings,” “pupils play after school,”
“aged persons gather to take exercise at a relatively big block park in early morning of weekends,” and so on.
However, young people like to stay away of block parks. (4) The majority of users stay in block parks only in
three minutes or less, whereas the others stay there for a while but mostly shorter than thirty minutes. (5) Many
users play, enjoy strolling, or walk with their dogs, family members, or friends in block parks. On the other hand,
individual users without companions take rest or walk there.
Residents enjoy block parks in various ways in different occasions irrespectively of their generations. Block
parks are one of familiar open space for urban residents. However, block parks will be required to be improved
for disabled persons to easily access and to stay.
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Table１．Classification of urban parks.






















































































































































































































































Figure 2. Neighborhood surrounding the three block parks where surveys were conducted and the
facilities which the block parks have.
２万５千分の１土地利用図「江」（昭和４８年改測，昭和５３年発行）に加筆したものを基図とした．
























































































Figure 3. Number of daytime users in the three
study block parks at weekdays and weekends.





















































Figure 4. Users' behavior in the three study block parks at weekdays and weekends.








































Figure 6. Changes in the users' behavior with time.






































Figure 8. Members of user groups and their behavior in the study block parks.
























































































田中 和子・高芝 和紀・服部 勇
―９４―
付記
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「都市における公園緑地の役割とその利用」をもとに，田中和子と服部 勇が加筆・再構成したもの
である．服部 勇が高芝の卒業論文を読み，実態調査資料としての公刊を提案したことが，本稿をと
りまとめるきっかけとなった．
文献
浅野房世・三宅祥介（１９９９）：『安らぎの緑の公園づくり―ヒーリング・ランドスケープとホスピタ
リティ―』鹿島出版会，２１２頁．
荒山正彦（１９９５）：文化のオーセンティシティと国立公園の成立―観光現象を対象とした人文地理学
研究の課題，地理学評論６８－A，７９２－８１０頁．
飯沼二郎・白幡洋三郎（１９９３）：『文化としての公園』八坂書房，２２８頁．
石川幹子（２００１）：『都市と緑地』岩波書店，３５８＋２７頁．
大貫誠二（１９８７）：国営公園整備と都市のみどり，都市計画３６，５６－６１頁．
大塚守康（１９９１a）：公園をはぐくむ（１）―愛されなかった理由，都市計画４０，３２－３６頁．
大塚守康（１９９１b）：公園をはぐくむ（２）―愛される理由，都市計画４０，３７－４１頁．
江市（１９９８）：都市公園台帳集計表，江市役所資料．
江市（２００４a）：公園緑地，江市．(http : //www.city.sabae.fukui.jp/)（２００４．６．２０）
江市（２００４b）：江市データベース：人口，江市．(http : //www.city.sabae.fukui.jp/)（２００４．６．２０）
財団法人国際エメックスセンター（２００３）：公園（昭和６０年度－平成１０年度），（環境庁資料および建
設省資料）(http : //www.emecs.or.jp/)（２００４．７．６）
白幡洋三郎（１９９５）：『近代都市公園史の研究―欧化の系譜―』思文閣出版，３３５頁．
杉浦芳夫・石崎研二・加藤近之（１９９３）：MDPREFによる都市公園の選好分析，総合都市研究４９，４７
－６６頁．
杉浦芳夫・石崎研二・加藤近之（１９９４）：都市公園に対する知覚と選好の関係について―PREFMAP
による分析，総合都市研究５３，５７－７０頁．
杉浦芳夫・加藤近之（１９９２）：SD法による都市公園のイメージ分析，総合都市研究４６，５３－７９頁．
都市計画法制研究会編・建設省都市局都市計画課監修（１９９３）：『都市計画法令要覧 平成６年度版』
ぎょうせい，３，４５９頁．
橋詰直道（１９８０）：東京都における都市公園の発達過程とその分布構造，地理学評論５３，１８９－２０２頁．
浜田崇・三上岳彦（１９９４）：都市内緑地のクールアイランド現象―明治神宮・代々木公園を事例とし
て，地理学評論５７－A，５１８－５２９頁．
丸山宏（１９９４）：『近代日本公園史の研究』，思文閣出版，３８０＋xiii頁．
宮原弘匡（１９８６）：東京都江戸川区における緑地空間の変遷と分布特性，東北地理３８，３０６－３１６頁．
渡辺知子（１９９１）：住宅地域の公園・緑地における低温域の形成について，法政地理１９，１５－２４頁．
江市における街区公園の利用実態に関する調査報告
―９５―
